





Code Switching by Japanese-English Bilingual Students with a 




Code switching (CS) refers to the changing of languages in a conversation of bilingual 
speakers. This paper introduces the background of informants and attempts the 
functional analysis of CS by using recorded conversations of bilingual speakers. By 
presenting several examples, the paper considers the functions of CS in areas such as 
structure, meaning, interdependent uses, linguistic effects, language acquisition, sharing 
of yʻouthʼ culture, puns and CS signals. In addition, the paper will analyze self-reports 
of informants , reasons of CS and contribute to the understanding of bil ingual 
conversational style.




































X：Is that, I wonder if that’s a good thing or a bad thing. 
Y：My dad keeps on telling me it’s a bad thing.　実際はどうなのかわからない。
下のZの発話に、一つの文の中に現れる文中CS（下線部分）が見られる。







といわれるが、実際には「混用」とCSの区別は難しい。岡はGrosjeanの “code-switch can be 
of any length （ a word, a phrase, a sentence ） and is a complete shift to the other language, 
whereas a borrowing is a word or short expression that is adapted phonologically and 
















名前 性 年齢 国籍 身分 生地 第一言語 第二言語 第三・四言語
C 女 21 日本・スイス 学部生 日本 日本語・ドイツ語*１ 英語・フランス語
S 女 20 米国 交換留学生 米国 英語 日本語 なし
Y 女 20 日本・米国 学部生 日本 英語*２ 日本語 なし
F 女 20 中国 学部生 中国 北京語 日本語 英語・広東語*４
E 女 19 日本・米国 学部生 米国 英語 日本語 スペイン語
K 女 19 日本・米国 学部生 米国 日本語 英語 フランス語
M 女 19 日本 学部生 日本 英語*３ 日本語 フランス語
L 男 21 日本・米国 学部生 日本 日本語 英語 なし












































































１　E：Is that, I wonder if that’s a good thing or a bad thing. 
 それは、それがいいものなのか悪いものなのかと私はあれこれ考えてる。







んとに」「Too dangerous」、繰り返しによる「No 違う no」「まだまだ、they are still 元気」、













１　C：Whose 着物 are you wearing? 
 誰の着物を着るつもり。
２　E： My mom’s.（C:ふううん）It’s very, very 派手。（T: Yeah?） It’s 超, it’s like kina 




























に副詞句を取る。よって、「you speak in like カタカナっぽく言ったら」は一つの文の中に、副
詞句を挟みながら動詞を二回続けるポートマントウセンテンスになっている。
（例３）
E：Ummmmm, kind of kind of, like their accent’s pretty good, because for Spanish 


























E：And I’m like, 「え、今？」and she’s like 「うん、食べたい。」So we go to like a Family 



























１　M：mm みんな長野だよね.（Y: ね）One, one night? 
 うーん　みんな長野だよね.（ね）い、一泊。


























２　E：I don’t think I wanna take.
 私は取りたくないな。
３　K：But I thought 教授の名前ちゃんのしかなくない？


















３　L：Bond B, O, N, D  (M: aah) Bond University. Bondy













１　K：I’m following you. Wait, do you want to, you’re going to Japanese or English?
　　　　Which is better for you? 日本語の方がうまい？
  私はあなたに合わせる。待って、日本語で話したい、それとも英語。どっちがいい。日本語のほう
がうまい。
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【付記】
　本稿は平成20年度目白大学大学院国際交流研究科言語文化交流専攻修士論文『日本語英語バイリン
ガル大学生によるコードスイッチングの一考察─機能を中心に─』の３章、４章に加筆修正したもので
す。
